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　Neuropsychological testing and brain-image analyses using the Voxel-Based Specific Analysis 
System for Alzheimer’s Disease (VSRAD) and easy Z-score Imaging System (eZIS) tools were performed 
to evaluate the degree of hippocampal atrophy and blood flow in the cingulate gyrus, precuneus, and 
parietal association cortex to differentiate between Alzheimer’s disease (AD) and mild cognitive 
impairment (MCI). There were significant differences in VSRAD findings and eZIS and neuropsychological 
test scores between subjects with AD and those with MCI. In patients with AD or MCI younger than 
６５, the eZIS scores correlated with neuropsychological test scores. Conversely, in patients older than 
６５, there was a correlation between VSRAD findings and neuropsychological test scores. The present 
results suggest that both brain imaging analyses and neuropsychological measures are useful diagnostic 
indices for distinguishing between MCI and AD.
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であり，重症度は １ が１9名， 2 が ４ 名であった。さらに






















　SPECTは，TOSHIBA 製（GCA-9300A， GMS ５５00 
PI）を使用し，コリメータはファンビームコリメータを
使用した。トレーサーは99mTc-ECDを使用し，開眼，座
位 にて 参 加 者 に 投 与 された。SPECT撮 像 のパラメー
タ ー は，matrix size : １28 × １28，step angle : ４  
degrees，view : 90，rotation time : １  min，rotation : 









調べる磁気共鳴画像（Magnetic Resonance Imaging； 
MRI）や脳機能変化をみる局所脳血流（Single Photon 






ツハイマー型 認 知 症 診 断 支 援 システム（Voxel-Based 














Disease Assessment Scale６）とVSRADのZスコアで 正 の
相関が認められ，ADの記憶障害の重症度が高いほど
VSRADの萎縮が示された7）。臨床認知症尺度（Clinical 











































































値 および 標 準 偏 差 は 表 １ に 示 した。その 結 果，eZIS 
Severityの指標についてのみAD群がMCI群より有意に






り 有 意 に 低 かった（p<.00１）。下 位 項 目 では 見 当 識




各項目 AD群（N=23） MCI群（N=2６） P値
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
VSRAD Zスコア 2.3４ １.2１ １.83 １.１8 0.１73
eZIS  Severity 2.2５ 0.93 １.79 0.６ 0.0４9
Extent ４3.99 22.23 33.9 １8.9 0.１１４
Ratio ４.１2 １.7５ 3.9６ 2.02 0.５3５
表 2 　AD群とMCI群のMMSE得点の平均値と標準偏差
各項目 AD群（N=23） MCI群（N=2６） P値
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
見当識 ６.４0 2.６0 8.５0 １.４１ 0.00
注意計算 2.４0 １.５0 ４.30 0.9４ 0.00
記銘 2.70 0.7４ 2.90 0.28 0.１3
再生 0.30 0.５9 １.30 １.１１ 0.00
言語 8.１0 １.28 8.80 0.５3 0.03
合計 １9.５0 ４.8６ 2５.70 2.23 0.00
表 3 　AD群とMCI群のBNPS得点の平均値と標準偏差
各項目 AD群（N=23） MCI群（N=2６） P値
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
見当識 3.90 １.8６ ５.４0 0.7５ 0.00
即時記憶 2.80 0.６５ 3.00 0.20 0.４7
注意と計算 2.30 １.39 ４.00 １.2１ 0.00
遅延再生 2.20 １.97 3.80 １.89 0.0１
言語 8.70 2.１3 １0.５0 0.9１ 0.00
行為・認知 ４.00 １.3６ ４.80 0.４0 0.07
文章記憶直後再生 3.１0 １.37 3.５0 0.90 0.４7
迷路問題 ４.80 １.82 ５.80 0.38 0.１５
ボール探し 2.５0 １.37 3.30 0.9６ 0.08
文章記憶遅延再生 １.６0 2.１0 3.５0 2.38 0.0１
MDS合計得点 23.90 ６.５7 3１.５0 3.５５ 0.00
追加版得点 １４.５0 7.39 20.90 ５.６7 0.0１
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　一方６５歳以上群ではVSRADのZスコアと文章記憶遅
延 再 生 得 点（r=‒.６7，p<.0５），VSRADのZ ス コ ア と
MDS追加版得点（r=‒.６7，p<.0５），SeverityとBNPS見
当 識 得 点（r=‒.５６，p<.0５），SeverityとMDS合 計 得 点
（r=‒.５8 ，p<.0５），ExtentとBNPS見当識得点（r=‒.70，







































項目 ※N 相関係数 P値 ※N 相関係数 P値
VSRADと文章記憶遅延再生 7 ‒0.４3 0.33 9 ‒0.６7 0.0５
VSRADと追加版合計得点 8 ‒0.４8 0.9１ 9 ‒0.６7 0.0４
severity とBNPS言語 9 ‒0.６１ 0.08 １４ ‒0.４7 0.09
severityとBNPS見当識 9 0.１9 0.６3 １４ ‒0.６６ 0.0１
severityと即時記憶 9 ‒0.33 0.１５ １４ ‒0.５６ 0.0４
severityと行為・認知 9 ‒0.６４ 0.0６ １４ ‒0.32 0.2６
severityとボール探し 7 ‒0.93 0.00 9 0.１６ 0.６8
severityとMDS合計得点 8 ‒0.2６ 0.５3 １４ ‒0.５8 0.03
extentと行為・認知 9 ‒0.６0 0.09 １４ ‒0.39 0.１7
extentとボール探し 7 ‒0.93 0.00 9 0.１3 0.7６
extentとMMSE合計得点 9 ‒0.１５ 0.６7 １１ ‒0.５４ 0.09
extentとBNPS即時記憶 9        ‒      n.s. １４ ‒0.５６ 0.0４




項目 ※N 相関係数 P値 ※N 相関係数 P値
VSRADとMMSE合計 ６ 0.５2 0.30 １8 ‒0.４7 0.0５
VSRADと文章記憶直後再生 ６ 0.09 0.8６ １8 ‒0.５４ 0.02
severity とMMSE合計 ６ 0.72 0.１7 １8 ‒0.４7 0.0５
severity とBNPS見当識 7 ‒0.77 0.08 １9 ‒0.４7 0.0５
ratioとBNPS言語 7 ‒0.9１ 0.0１ １9 ‒0.02 0.93
ratioと文章記憶遅延再生 ６ ‒0.8１ 0.１0 １8 0.４9 0.0５
ratioと追加版 ６ ‒0.8５ 0.07 １8 0.2５ 0.33























































いが 見 られなかった。対 してeZISでは，ADのほうが
MCIより疾患特異領域の脳血流の低下がみられた。この
ことから本研究では 2 つの画像統計指標においてADと
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